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in the  plenary meeting of UNCTAD  III, Ap:ril  17  th, 1972 
It is with 8reat pleasure  that I  take  this opportunity to tha.nk. 
the Chilian Government  for  the  warm  w~lcome that it has  extended to 
the  participants of this impressive Conference  and  to extend my  oon-
gl'atnla  tiona to the  President of thia Assembly  and to tha Secretaey 
General of UNCTAD  tor their devotion which  has  created the necessary 
eonditions to make  this Conference a  sucoes. 
I  have listened with  the  greatest attention to the  speakers 
who  have  thus  far  taken the  floor and  I  wish  to make  my  own  contri-
bution to this world-wide  discussion about  the  problema  of the  dave-
lopping  world  which  concern us all. But  we  have  to  make  sure that 
ou~  contributiondooo~ot merely  remain an abstract confrontation of 
ideas  but  that  these ideas will be  eventually translated into poli-
tical decisions. 
Before  I  draw  the  conclusions,  as  to  what  decisions in my  opinion 
should be  taken and  what  the  European Community  in fact  should do,  I 
want  to explain  bef.or&h~d  certain tendtmcies  which prevail in 
the  European  Common  Market.  When  creating the  European  Community,  its 
members  have  deliberately taken upon  themselves  great responsabilities 1 
re~ponsabilities towards  third countries in general and  towards  develop-
ping countries in particular.  At  the  beginning of next year,  once  the 
Community  is a  group of ten countries.  w  ..  ~  w:lll  be  the  greatest trading-
blQck in the  international trade  Community.  The  Common  Market is about 
to  do  one  third of the  total world-trade. 
But  even if the  Community  realises its strengthened  economic 
position in world  relations,  even if we  are  reauy  to fulfill the  obli-
gations accrueing  from  such  a  position,  reasons  for criticism will 
remain.  It is an indisputable  fact  that  the  Communit~ did act as  a 
responaable  trade-partner  z its balance of payments  towards  develop. 
ping countries is in constant and  ever growing dofioitJ it is the principal importer ot raw  materialG  and  of goode  at large  :trom 
tn0  davelopping Qountriaay it was  thii  !i:ret to have  propoBed  and 
to have  applied the  e~etem of  gene~alisod preferences  for  semi~ 
manufactured and  martufaoturad  products  from  developping aountriee. 
Yet,  aven it the  Community  continues in this direotion and 
~noreasea its offio1al development assistance according to  the 
target. set in the Strategy for  the Second United  Nations  Develop-
ment  Decade,  even if it furcher increases its imports  from  developping 
countries, it haa  no  reasons  for  complacency and self righteouanaaa 
What•  then, should be  the  policy  of the  Community,  once it has 
succeeded in consolidating the  ten markets  of its members  into  one 
EQonomic  and Monetary  Union  ?  Can  we  rely upon  the  simple  assumption 
that  such a  strong market  wlll be  automatically beneficial to developpint 
countries  ?  There  are  reasons  for  doubt.  The  trad~ negociationa in the 
past,  particularly the  Kennedy-Round,  have  been in fact  negociations, 
predominantly  among  industrialised countriea 1  negooiations  which  hava 
rightly been labelled as  an affair between  members  of  the  ''rich men•s 
Club".  Furthermore,  there  have  been  serious monetary difficulties last 
ye~r which  have  heavily influenced  the  trade-pooition of developping 
countries.  And  the  solution of these  moneta17  difficulties has  been 
elaborated exclusively  ~etween industrialised countries. 
This  fall already  the  future  Community  ol ten will have  to  malc.e 
up its mind  not  only  concerning its own  development  bu·t  also as  regards 
its relationship with  the  Third  World.  I  am  convinced  there will be  real 
progress  during  the Summit-meeting scheduled  for  october,  because  there 
is an increasing awareness  of the  necessity to  close  the  gap  between 
the rich and  the  poor countries,  to attack world  problema  by  way  of 
im~roving the  functioning  of international organisation and  by  elabo-
rating better methods  of decision making.  Governments  cannot  neglect 
either the  movement  of young  people  who  are  less and  less in agreement 
with  the  traditional way  of exclusively  gearing  economic  development 
.. ~to the accumulation of wealth  fox- a  few  and  to cone:tdar acouomio 
growth aa  the  prime  objective  o£  national economic  policy.  More 
and  more  protests are beeing heard in ottr  own  oount:ries  against 
. slow  progrestJ in sharing the  wealth  o£  our world in a.  more  equi  1,;able  ways 
These  forces  w:J.ll  certainly push  our  governments  into action to do 
...--:. 
mo:re  for the  developping world  and  to  do  it more  quickly. 
For thia reason  UNCTAD  III is a  welcome  opportunity to really 
make  the  point of the  situation and  to place  everyone  before his  own 
reaponsa.bilities,  An  encouraging indication that public  pressure 
begins  to work  into the  proper direction is the  document  of the 
European Parliament  and  par·ticularly its resolution concerning 
UNCTAD  IIIe  The  European  Commission is in full agreement  with  the 
guide-lines  contained in this report,  and  I  wish  to ask you, 
'Hr.  Chairman,  to circulate it, if you  please 1  to this Conference. 
Let  me  now  turn to some  of the issues here at stake. 
1 4  !he monetary situation 
It is discouraging to  see  that at the  same  time  we  send pictures 
of Adam  and Eve  into outer space,  we  have  been unable  to avoid the 
monetary  crisis which  has  shaken relations between all  tr~ding coun-
tries in the  world. 
How  poorly are  we  organised indeed that  we  cannot yet efficiently 
handle  the  development  of our  economies  •  A few  countries,  and  the 
rich ones  as it were,  are  unable  to solve  a  situatio~ the  coilsequenees 
of which affect four-fifth of the  world  population  1  We  have  to learn 
from  this lesson and  improve  the  monetary  mecaniam.  Vfuat  is needed ia 
a  common  responsability in affairs concerning us allo 
It is simply not  true  that this is a  matter regarding exclusively 
the rich and  the creditors.  Common  responsability implies,  however,  to 
handle national policies in  .eu~h  a  way  that  common  objectives  cun  be 
attained. It menns  also acting in accordance  with  commou  decisions taken. ag a  AI£1442  . #% .. Jb  L  44#2S#Wb&4 . s .  I 
I  believe~ and I  am  glad that this  op:tnion has  already been  expressed 
~~roany delegations•  that  tho  most  natural  framework  to study there-
form  of  the intornutional mon.attu•y  sy0tem  :i.o  the  Intez·nationo.l Honetary 
Fund..  Adequate  procedures  will have  to be  determined in this framework 
in order to  muke  sure that dovelopping countries are associated with  ~be 
reform of the monetary  system in the  most  efficient way. 
What  are  the  main  conclusions  to  be  drawn  from  the  crisis of 19?1, 
and  what  are  the  consequences  thereof for  the  developping  countries ? 
- The  monetary crisis risks  to  accentuate  the  present tendency  to 
stagnation of real aid  flows • 
...  The  crisis has also increased the  pressure  upon  commodity-
prices. 
- Most  of the  developping  countries  have  undergone  losaaa in 
the  purchasing  power  of their foreign  excho.nge  reserves. 
It is a  moral  obligation of the  creditor  countries  to try to 
compensate  for  the  unfortunate  consequences  of this crisis. 
One  of the  possible  means  to achieve  this ~s already been sub-
ject of intensive discussions  :  the  use  of special drawing rights for 
financing  economic  development.  The  European  Commission  thinks that 
special drawing  rights  should  play an increasing and  important role 
in the  international monetary  systemJ  but it is necessary to avoid 
the  creation of excessive additional liquidities which  would  run 
counter  to  sound  monetary  policy.  My  Commission  believes that at 
the  next  allocation of drawing rights,  a  special allocation for 
developping  countries could be  envisaged  to  compensate  the  losses in the pur-
chasing  power,  of their reserves resulting from  the  last monetary 
crisis.  We  also believe  tha~at a  lat~stag~ ways  and  means  should 
be  examined  how  to assure  a  better distribution of international 
liquidities in order to support  growth  efforts of lese  developped 
countrie~ particularly by  way  of reducing the  effects of prioe ...  .5  ... 
·:1.)lstability.inoommodity markets  .. 
As  far  us  the wellkriown  nl:trikH  is concerned,  we  are  facing 
the situation that until now  special drawing  rights are created 
in a:aysteru where  the  rich countries  take  direct benefit.  I  am 
of the  opinion that in.  applying  the  system,  the interests of 
the  poor  oountries epeoial1y should be  taken into consideration. 
Of  course  the  use  of th6se s.d.r. should not  interf~re with 
a  good  functioning ot the  revised monetary  system. 
But let us  uot  be  mistaken that special drawing rights 
could be  a  panaoeae  They  certainly cannot  be  a  substitute  for 
financial aid and technical assistance;  nor  for  the  improvement 
of international trade 9  neither they  can  be  a  substitute  for 
measures  promoting  the  necoesaary adaptation of production patterns 
in the  rich countries in view  o:f  a  reasonable  and  more  efficient 
division ot labor and  thua  of greater export posaibilitea for 
deve~opping countries. - 6  -
2)  Fina.nc:i.al  aid 
-;;.;;.;;,;;;.;;;;;;;;;......,~;;;;. 
We  must  ask ourselves  wether  the  targets  stipulated in  the etrate-
gy  for  the  Second  Development  Decade  f3r official development  assistance 
.  I 
~ 0,  7  % of  GNP  to  be  achieved  by  1975)  do  ir.1ply  too  heavy  a  bur-den  for 
the  industrialized countries. 
I  thank  Mr.  McNamara  for his clear shttement  to  this point  and 
I  wish  to  associate  myself  with his analysis.  His  statement has  made 
it sufficiently clear that at  the  end  of  the  Second  Development  Decade, 
and  even  under  the  assumption  that  the  growth  target set in  the stra-
tegy is achievedt  the  gap  between  the  rich  and  the  poor  will  be  greater 
than  tod~y •  Does  this not  mean  that  we  hnve  to  reconsider  ou  aid  t~rgets ? 
Is  the  target  of 0,7 %really sufficient  ?  To  raise official development 
assistance  from  the actual 0,35 %  to 0,7 %,  would  mean  in effect that 
only 1,5 % 0f the  amount  by  which  developed  countries  will  grow  richer 
during this decade  have  to  be  set aside  for  developping countries.  Under 
these  circumstances it would  be  a  shame  if the  target  were  not  achieved9 
Governments  having difficulties  to  convince  their Parliaments  and  pub-
lic opinion of  the necessity  to  increase aid  would  be  well advised  to 
present  to  those  hesitating the  statistim  elaborated by  the  ill~CTAD 
secretariat and  the  World  Bank!JI should like to  add  in this connection 
that  I  fully  agree  with  what  President  Allende  exposed  in his  message 
to  our  Conference  :  terms  of aid have  become  more  and  more  of  a  problem. 
A paradox indeed  may  appear in development  policy  :  Aid  can 
finally  turn against  the  receiving devalopping countries  when  it 'iS'  given  on  un 
reasonably hard  terms  or  else if aid is granted  merely  to  compensate 
adverse  terms  of trade  .•  These  paradoxes  may  lead  to  an  excessive 
debt  burden  which  would  impair  growth  and  development  alike. It al-
ready is an  unacceptable situation when  public  debts of developping 
countries are  amounting to 60  billion $,  increasing twice  as fast  as 
export  earnings.  Thia8  coupled with  a  shift towards harder  terms  of = 7  ... 
financial assietanoa,  should  make  ua  want  to  see  amerg1~g an  UNCTAD-
rosolution  concerning t.he  min:l.rnum  voj.ume  of aid necessary  and  the limits 
of the aid conditions  acceptable  for all concerned. 
3.,  Commodit:f.es 
prefe~ 
As  far as  commodities  are  concerned,  the  developing • countries ask for 
renoial traatment  in the liberalisation of trade  and  claim guarantead 
market  shares  in  developed  countries  for  commodities  of the  temperate 
zone.: 
Doubtless  thedevelOPing_  countries need better world  market  conditions ant 
inevitably  economic  adjustments  are necessary in  importing developed. 
countries. 
A difficult task indeed  and  one  that requires  political courage. 
Not  only  must  we  overcome  the  general  indif~ence still prevailing in 
large sections  of our society - ihcluding the strata of political 
leadership - but also  must  we  combat  the  ever  present  tendencies  of 
protectionism which  seem  to  be  a  contageous  evil  threat6~ing the  deve-
loped  and  the  developing  world  alike. 
Remedies  cannot  only  be  found  in the  so-called trade  liberalisa~ 
tion.  01~ prime  task must  be  to  create  the necessary conditions  conducive 
to liberalising commercial relations.  One  of the  most  illustrative 
examples is perhaps agriculture.  Even  our  Community,  though liberal in 
its outlook,  i~· still attached  to  the  protection of its farmers  who 
remain  at  the  low  end  of  the  income  scale.  We  try,  however,  to  overcome 
this weakness  by  gradually  introducing a  program  directed  to  adapt  agri-
cultural structures in order to  permit  less protection. 
We  therefore have  adopted  a  policy of restructuring agriculture, 
totalling public aid of  up  to  5  billion $  during  the next  four years. ...  8 -
mh  h  - ·  ..._  · f q:r;-h •  •  ~  ie e  ould  provide  for  greater  poesibiliti~s of imporvs  of  produc~s/w ~en 
dovolo·:itlg  countries nre  more  competitive (for instance  t  auga'lx-,  cereals, 
fats,  oils)  .. 
It is unquestionable  that  both  developed  and  develoPing  coun=  - - -
trios should strive for  better conditions  in the  world  market  in order 
to  bo  protected against  unforeeeeable  and  sometimes  irrational fluctua-
tions.  This  is why  the  Commission  of the  European  Communities  is in-
clined to  favour  negociations  in view of concluding international agree-
menta  on  individual  key  commodities  or  groups  of  commodities,  providing 
for  more  Btable  markets  and  fair prices  for  producers.  We  are  willing 
to start negociations  with  a  positive attitude  towards  the  needs  of  develop:1.ng 
oountriEBand  to  leave  a  larger par.t  of our  markets  open  to  their expo:rt.a. 
4.  Manufactured  goods 
Concerning manufactured  products,  the  scheme  of  generalized prefe-
rences is a  first and  valuable  Btep.  However,  if the  objective of  a  15 %annual 
growth rate  in  exports of  manufactured  goods  is to  be  achieved,  additio-
nal  mesures  will have  to  be  taken.  These  might  include  a  cc:tain  modifi-
cation of the tariff system  favouring  the  transformation  of  primary 
products  into  manufactured  goods  in  those  developing countries  where 
primary  products  are availablee 
Facts  and  figures  at  hand  show  the  extraordinary dimension  of  the 
task before  us  if the  objectives  of  the  Second  Development  uecade  are 
to  be  achieved.  The  annual  growth  rate of 15 % in  exports  of  manufactu~es 
from developing· oountries  implies  exports 4  times  the  present level of 7 
billion $  in 1980  (i.e.  from  the  actual 7  billion  ~ to  28  billion $).  ·This in-
crease  only constitutes 7 % of  the  total imports  of  manufactures  and  only 
1  % of  the  GNP  of the  developed·  countries. 
Anyone  having political responsibility  must  come  to the  conclu-
sion  thac  this is feasible  and  therefore  ought  to  be  done.  It takes, 
., however,  oonecientioua  forecast  and  progJ:"amming  as  well as political 
courage  and  decision. 
5  GeMe~~,  ou+ 1 --v-~  _  a  ~·u  ...  ~......  v..a..v  .n.. 
Finally,  Mr.  Chairman,  I  have  to  express  my  fear  that  the  problem 
we  are  facing  in  the  coming  years  will  be  aggravated  by  cert~in social 
elements  the  importance  of  which  we  cannot  overestimate. 
I  am  thinking,  first of all,  of  the  tremendious  po£ulation  explo~ion 
we  are  observing  (almost half of  the  world  population is younger  than 
15 years).  However,  the  existing resources  are  limited  and  need  care-
ful  usage.  This  concerns  not  only  developing  but also  developed  coun-
tries since  the latter draw  upon  existing resources,  consuming  per  ca-
pita energy  and  materials  25  times  more  than  the  poorer  countries. 
Secondly,  the  increasing disharmony  in our  ecological eguilibrium 
requires  infinitely greater attention and  investment  to  assure  a  better 
quality of life. Already  now,  agricultural productions  runs  behind  po-
pulation  growth,  and  the  increase  of agricultural production is limited 
by  the  impossibility to  dispose  of acreage  and  fresh  water  supply,  ad 
libitum. 
Thirdly,  there is the  problem  of reconciling the  limitations im-
posed  by  the scarcity of natural  and  derived  resources  with  the  necessity 
employment- '  -·· 
to  create 1  and  decent  living conditions  for the  deprived  •  Can  this 
dilemna  be  resolved  by  a  new  and  more  equitable  policy  of  income  distri-
bution or shall  we  resign before  the  task  and  recur  to  the  law  of  the 
survival of  the  fittest  ? 
In  sum,  Hr.  Chairman,  it should  be  in  the  minds  of all of ua .that 
we  live,  as has  been  said before,  "in a  small  finite  wcrld",  and  that  we - 10  .... 
cannot  sustain prosant  growth  ra.tsa  indefinitely be it il:l  population or 
eaonomia  activity~ This sober reflection may  induce  us  to  reconsider our 
traditionnJ.  tools  which  ha.vn  served  us  in  the  past  and  think about  mo 
darn  instruments  enabling us  to  reorganise  our society,  a  reorganisation 
which  has  to  be  operated  on  all levels  :  world-wide,  regional  and  natio-
nal llitewise.  Most  of all it seems  to  be  essential to  reshape  our  deci-
sion  making  processes  in  ordar to  grips  with  what  co.n  be  considered  a 
question of life o.nd  death of our  peoples. 
Time  runs  short  and  we  are  faced  with all problema  at  onoe.,During 
this Conference  we  will all have  moments  of anxiety in view  of the  over-
whelming responsibilities  imposed  upon  us. 
We  must  not  fail this challenge.  UNCTlill  III has  to  make  olear to 
the  world  what  our future  policy should  bee  After  the  most  careful 
scrutiny and  the  most  thorough analysis  of our possibilities we  must 
in tho  end  bring out,  with  great political determination,  what  the  world 
community  stands  fo~·  and  th~t the  notion of solidarity is no  longer an 
empty  shell. -SPOKESMAN'$  OHOIJP 
INfORMATION A  lA  PAtSSt •  MITHilUNG  AN  Dlt  PAESSt •INfOBMAZiO~Jf. 
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'l'his fall,  already,  tho future  Community  of  'l'en  '\'Jill  have  to  m:Ll<:e  up  its mind  not 
only  conc0rning its own  development  but also as regards its relationship with  thG 
third world.  I  am  convinced there will be  rGal  progress during the  summit-meeting 
scheduled for October,  because there is an increasiug,_awareness of the necessi  t;y 
to close the  gap  between  the  rich and  the  poor countries,  to attack world problems  by 
way  of  improving the  functioning of international org:misation and by  elaborating 
bettor methods  of decision making,  Governments  cannot  neglect  either the  rnovernant 
of young people  who  are  less and  less in agroenJGnt  with  the  traditional  way  of ex-
clusively  ge.:tring  economic  development  to  tho accwnulation of we-alth  for n  few and 
to  consider  economic  growth as  the prime  objective  oi:'  n.:ttional  economic  policy. 
L!ioro  :1nd  more  protests are  being heard in our  O\·m  countries against  slow progress 
in sharing the  wealth  of  our  world  in a  more  equitable  way.  'l'hese  forces  will 
cedainly push our Governments  into action to  <lo  more  for the developing vmrld and 
to  do  it more  quickly. 
For this reason  Ui'JCTL.D  LU  is a,  wolcome  opportunity  to  really make  the point  of  the 
si  tu.::,tion  and  to  plr:1ce  everyone  before his  ovm  responsibilities. 
L,e  me  now  turn to  soma  of tho  is  sum here at  stake, 
1  believe,  and  l  am  glad that this opinion has already  b..:>on  exprasf.>ed  by  many 
dl1llegntions,  th'J.t  tho  most  natural  framework  to  study  the  reform of the inter-
national  rnorwtary  syste'i1 is tho  lntern::1tional  /Ionetary  li'und.  Adequ.:tte  proce-
dures  will  have  to  be  determined in this fro.me\vork  in order to  make  sure that 
developing countries are associated  111i th  th0  reform of  the  monetary  system in 
the  most  Gfficient  way .• 
l'Jhat  ::t.ro  the  main  conclusions  to  be  dr.J,wn  from  th,:;  0risis of  19 7L 
are  tho  conrwquences  thor:Jof for  the  dov ;iJll.ping countries'?: 
J.nd  what 
- the  monetary  crisiB ri.sks  to  J..cc0ntua,te  the  present  tendGncy  to  stagne1tion 
of real aid flows; 
- the crisis has also  incro~sGd tho  pressure upon  commodity  prices; 
- most  of  tho  developing countries  have  undergone  losses in the  purchasing power 
of thoir for""ign  exchange  rosm~ves  ., -2 -
It is n  mol'l:t.l  obligation of the  crodi'tor•  oount:r .es ·to  try  to  compensate for the 
l.ud'c>rtunc~ote  consoquonoes of  this crisis,. 
0118  of the possibla means  ·to  a.chieve  this  hr.1.s  /J,lroady  boen  sub,joct  ·to  intendve 
disouosions  :  thG  use of speoio.l  drawing rights for fino,noing  ooonornic  dt:lVolopment, 
'Pho  .~~uropc~m Commission  thinks that  special drav;ing  right~::  should  plo.y  an  inr:reasJ.n::-' 
r.md  import  :tnt  l'ole in the  Int\'lrno.tiona.l  Monetary  Sys·liom  but  H  is nece.EH'la.ry  to  a\, .... 
the orontion of  oxoossive additional  liquidities which  would  ru.n  "tho  counter to  so,. 
moniiltary  policy.  l'iY  Commission  bolioves that at the  next  allocation of drawing 
rights,  a  special .qllocation for dcve:loping countries could be  envisagod to  com-· 
pcnsate  the  loss<3s  in tho  puroh8.sing poHer  of their roserv0s rosulting frcm  tho 
last moneta.ry  crisis.  i·Jo  o.1so  believe that,  at a  later stage,  w:1.ys  and I1leans 
should bo  o;:.<:Linined  in order to assure a  better distribution of interno.tional  liqtti~­
ditics in order  to  support  growth efforts of less developed  coulltries,  pa.rticular!;y 
b;y  \'l~l:J  of reducing tho effects of price instability in commodity  markets. 
As  far as the well  known  "link" is concerned.,  wo  are  fe.cing the  situation that until 
now  special  dra\.,.ing rights are created in a  system  where  the rich countries take di.rsct 
bonefi t.  I  am  of tho  opinion that in appl;ying the  system,  the interest cf the poe;· 
·countries specially  should be  taken into  consideration.  · 
dra1·:ing rights  · 
Of  course  the  usc  o'f  these  spudalJfohould not  interfere with a  good functioning of tho 
revisl3d monetary  system. 
J3ut  let us not  llo  mistaken that  special  drawing rights could be  a  panq,cea.  rrhey 
certainly cannot  be  a  substitute for finandul aid and technical assistance,  nor 
for  the  improvement  of international trade,  neither can· they  be  a  substi+.u.te for 
measures  promoting tho  nccessn.ry adaptation of production patterns in the rich 
countries in viC\'l  of a  rc'1GOnu.ble  and more  efficient division of labour and thus 
of greater export possibilities for less developing countr:i:3s. 
1~e  must  ask ourselves whether the targets stipulated in the  strategy for the 
second.  development  decade for official development  assistance  (0.7/o  of  GNP 
to  be achieved by  1975)  do  imply  too  heD,vy  a  burden for the  industrialised 
eountrL:ls; 
:Jven  under tho assumption that  the  grol..th  target  s'et  i~h~he strategy is achieved, 
th0  gap  between  the rich and the poor will be  greatc:r./to~a::ty.  Docs  this m0.an 
that  we  have  to  reconsider our aid targets?  Is the target of 0.  77~ really  suf-
ficient?  To  raise official development  assistance from  tli'.~~:)i_-~,ctual  0.3J'ib  to  O.Tf; 
would mean  in effect that only  1.  5};~  of the amount  by  which develo:r; od  countries 
will gro\'J  richer during this decade  have  to  be  set aside for developing com;.tries. 
Under  these  circumstances it would  be  a  shame  if the targets  were  not achieved. 
A paradox indeed may  appeGtr  in development  policy  :  aid can finally turn against 
th3 receiving dav.eloping corn1tries  when  it is gi  von  on unreasonably hard torms  or 
else if aid is granted merely  -Go  compensate adverse  terms  of'  trade.  'l'hesr~  para-
doxes  ma.y  lead to an  exccssi  ve  debt  burden  which  would  impair gro,.,rth  ar..d  d0Wllopmont 
.c~like,  .  It already is c.n  unn.cc(~ptable situation Hhon  public dobtE:  of dovdoping 
countries are amounting to  60  billion dollars,increo.sin.g tvtice as fo.st  as  ....  < 
O:ltports  earnings.  '.l'his,  coupled  vii th a.  shift towards harder terms  of fim:mcial 
assistance,  should nnke  us  want  to  soe  omcrging an  UNCTAD  resolution concerning the 
minimum  volume  of o.id nocesse,ry  and the limits of the aid conditions accepcuble for 
all concerned. - 3 -
A't3.  fllr  n.s  oommodi'ties aro  oonoG:rnod,  thG  d0veloping oountrios n.sk  for 
profere.·nlila.!  troa.tmont  in tho li  berali  sa'tion of tr2.dc  and claim i':ttc'l.r;t.trtc'o. d  :nc:~.rkut 
·  D>"h,1tl ··rr  fh·"'  shr1.roa  in dcvolop9d.  oountri0s  cf commodit:Lca  of tho  tcmpero.to· ~tlno. 
0j GDJV1loping 
oountrief:l nood  better v,ror•ld  tn::l.rlcot  conditions and incvi  tably  econon,ic adjustments 
a1~e necessary  when  impor·!iing from  dev0lopod countries.  ; 
t 
A dif:f'ioul  t  task indeed and one  that roquires political oouragv  not  only  must  wo 
overc.:nno  ·uw  gonort1l  indifference still prevailing in lnrgo  sections of our  society -
inolud:Ln& the  strata of political leadership - bu·b  also must  w0  combat  tho  vver 
presont  tendencies of  proteo·~ionism which  seem  to  be a  contu.geous  evil threatening 
the devnloped and the  d.aveloping world alikG. 
l10modios  cannot  only  be  found  in the  so-called trade liueralisation.  Our  prime 
task must  be  to  create the necessary  conditions conduci  vo  to  liberalising cormnorcioJ. 
relations.  One  of the most  illustrative examples is p  erhaps agricul4;uro.  l~Von 
our Comnnmity 1  though liberal in its outlook,  is still attu.chod  to  t.h~ Q,79·t:cction  of 
· t  f  ,  ,,r  jll;)w-e·.or  . ,  . 
1  ·s  D.rmers  l·mo  remain at the  lorr end of the  income  scale.  vvo  try 1,  to  overcome  "G1U  3 
we·Ol.kness  by  gradually introducing a.  programme  dir<3cted  to adapt  agric'-lltural  strlldl··~·,::-~ 
in  ordeJ~ to permH  less protection.  "I'Je  thereforo havG  adopted a  policy of  rostruc"v::~-
ring agriculture,  totalling public aid of up  to  5 billion dollars during tho next 
four ye:;ars. 
r!'his  should provide for greater possibilities of imports  of products for  which 
developing countries arc more  competitive  (for instance  :  sugar,  cereals,  fc..ts,  .  \ 
Ollc:/• 
It is unquestionable  th01.t  both,  duvelopod and devoloping countries,  should strive 
for  b~tter conditions in the  world,markot  in order to  be  pr:)tected  ag~inst unforse-
eable and  sometimes  irro.tionn.l :fluctur..ttions.  'I'his is why  the  Commission of the 
ilur0pean  Communities is inclined to favour negotiations in view of concluding  inter~· 
n:ttional  agreemsD.:ti'n:on  incli  vidual  key  commodi tics or groups  of  commodi tics,  provi-
ding for more  stable markets and fair prices for producers,  l~e  ar0  willing to  star': 
negotiations  i·!i th a  posi ti  v \:)·,  attitude towards  the needs of developing countries 
and  to  leave a  larger part of our mal'kets  open  to their exports. 
Concerning manufactm:ed p:ooducts,  the  scheme  of generalised preferences is a  first 
and  vn.luable  step.  HovJever,  if the ob;jective of a  15/~ annual  growi.ll  rate in e-{ports 
of manufactured goods is to be achieved additional  me:1rmres  will lnve to  be  taker!. 
rhose  might  include a  certain modification af the tariff syotem favouring the  tran:>-
fornntion of prima.r,y:  products into manufactured goods  in those developing countrieo 
where  primary  ;?l'oducts "are avail-:l.ble. 
lt,o,ots  and figures at hand  shoH  th•3  extraordinary  dimension  of  tho  tas1-::  before us if 
the objectives of the  second development  decade are to be  '1Chieved.  'Ihe  e1.nnua.l 
gt'owth rate of  15;~ in exports of J;lanufo.ctures from  developing countries im:)lios 
exports :four  times  the  proccmt  level of  7  billion dollars in 19,;0  (i.eo  from  th8 
actuel  7 billion dollars to  23  billion doll:.:1.rs).  'l'his  incre~se only  ccmsti tutos 
7fo  of the total imports of mnnuf:wtures and only  1%.  of tho  GNP  of the  devnloped, 
countries. 
Anyo~e having political rosponsibili  ty  must  come  to  the  conclusiGm  tho.t  this is 
fct1.sible o.nd  therefore ought  to  be  dono.  It tu.kos,  however,  conscientious 
forecast  a.nd  programming o.s  \voll  as political  courage and decision. Brt'i.Xelles,  le  24  avril 1972 
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C'est avoc un  grand plaisir que  je  sa.isis  cette  occ::.sion  de  :remeroier 
le  gouvernement  chilien pour l'accueil  ohaleureux qu 1il a  reserve aux parti-
cipants a oette impressionnante  conference 7  et  d 1etendre  rnos  felicitations au 
pr!SHident  de  cette assemb16e  et au secretaire general  de  la.  CNUCED  pour  leur 
devouement,  q~-li  a.  oro0  les  concli tions n(§cossaires  pour faire  de  cette  confe--
rence  1.m  sund.;s. 
J'ai ecoute avec la plus  era.:nde  attention les orateurs  qui  rn'ont 
precede  ii  la tribur.e,  et  je desire apporter rna  propre contribution a cette 
discussion  &,  1 'echelle mondiale  sur les  probH~mes du  monde  en  voie  d.e  ceve-
loppement 1  probH.:r.es  qui  nous  co:ncer!lent  tous  ..  Cepend.ant,  nou.s  devons  faire 
'3l:l  sorte  quE:  notre  contribution ne  reste  pas  une  confrontation abstraite 
c~ 1 idees,  mais  que  ces  idees  se  traduisent  en fin  de  compte  par  d~5s  decisions 
politiques. 
Avant  de  tirer des  conclusions  ot  c~e  dire quelle  ch~cision il convien-
d.rai  t  de  prendre a mon  avis et  ce  c;:ue  la Corn.'11mw,ute  europeenne  ne  devrc>,i t  faire, 
je voudrais  exposer tout d.'abord certaines tendnnces  qui  se manifestant  dans 
le Marche  commun  europeen.·  En  creant la Communaute  europemme,  ses mem1)res  ont 
deli  beremment  8 SSUffiEl  de  1 OUrdGS  reSp011Sabil i teS  J  ?.\,  J.a  foiS a 1 I egard  (es  pa;}"S 
tiers· en  general  et  c'.es  pa~rs  en  voie  de  developpement  en particulier.,  Au  debut 
de  l'annee proohaine,  quand la Communaute  sera un groupe  de  dix pays,  nous 
serons le plus  important bloc  commercial  dans la Comrnunaute  d.u  commerce  inter-
national,  Le  Marohe  commun  assurera nn tiers du total des  echa.nges  moncl.iaux. 
Mais,  meme  si la Conununaute  prend  oonBcience  de  sa position economi-
que  renforcee  dans  les relations mondiales,  merne  si nous  somrnes  pretz  ~. 
assumer  les obligations qui  decoulent  d.'ru1e  telle position,  il subsisto  cccs 
motifs  do  critique.  C'est  un fait  ir:discuta.ble  que  la Comm1.maute  a  agi  en parte-
naire  commercial  conscient  de  ses responsabilites  :  sa balance  ces  paiements a 
1 'egard c'es  pays  en  voie  de  developpemer.t  est  en  d.efici  t  constant  et toujours  croissa::'!.t; 
SEC(72)  1460 ft'..90n  G0ncra1e  de  marclJandir.es  p:r:oven0-nt  don  pa."B  m  m ie de  developpcment; 
elle a  ete  lt.  p:remi(n'0  a propoue:r at a nppliquo:r•  lo  oys'tC;mO  do  p:referencos 
G'5noralisees  en  faveur  d_os  pro(luitn  s01ni-Ji1G.Lufactures  et ;nanufactm'es  des 
pl:'.;:rs  en  voie  de  d6veloppement. 
'l'o~~tofoi2 1  m~me si la t.:o:::!11Una.ut6  continue  clans  cette direction 
et  aecJ~oit  son  aicte  officiolle an d6veloppouent  conform8ment  aux 
oi::je•.>tiifs  fix~n d.c-11s  la stratec;ie pour la secoudo  decc:onie  de  d0velop-
pnmcnt  cle:c  Nr.tions-Unies,  meme  si eJ.lo  auc,mente  encore  le volr.me  de  ses 
irtlportations  en  provc:.nanco  des  pays  en voie  de  developpement,  clle n' est 
pas  fondee  pour au'tant a j,JOntrer  une  complais<:mce  p~lar1sa1qne envers 
elle-memeo 
Quelle  devrait  done  etre la politiqne de  la Communaute  une  fois 
qu  1 elle au.ra  rcussi  2.  consoJ.ider les  clix marches  de  ses  pays  membres  en 
uno  senle  union  8conomique  ct mo:netc.:dre  ?  '?o:.r.-ons-nous  aclmettre  en 
confiance  l  'hypot;·,ese  siuplistc qu  1m1  tel marci1c  renforce profi·cera 
automatiqt.w·tK:nt  m.:..x  pa;y-s  en voie  C!.e  d8velop})er!lent  ?  Il y  a  des  raisons 
d I en  clouter.  Les  negociations  CO:'lraercialc:..:  cl~·.  pO..Sf:le'  notamment  le' 
Kennedy-Hound,  01rt  cte  en  eff'et  des  n.§gociations men8cs  essentiellomcnt 
entre  p<J,;:,'s  i!1clustriels,  et qui  ont  ete  quc-.lifioec  tr(o.s  ~usterncnt 
d' affaire  interne interesaant  les membres  d.u  "club  d.Gs  ric:10s".  Ln 
outre,  nous  avono  connu  l  '2.nneo  dernH•re  d.e  se:dcuses clifficul  tes 
monetaires  qui  ont  pes.§  lou:;·1ement  sur la position  cOi:1f!lerciale  des  pa;;rs 
en voie  de  deveJ.oppement.  Et  la solution de  ces difficult:§s monotaires 
Des  cet autolime,  la future  Corm:nmante  des Dix dovra  prend.ro 
une  decision  en  co  qui  concerne  non  seuler!1ent  son  proprc  developpement, 
mais  o.uosi  s0s  relationE'.  <Wee  lo tiero mondc.  Je  suis cel'tain que  cle 
v:5ritablen  progres  seront  ree.lis6s  lors  de  la rencontro  au  sommet  prevue 
pour octobrc 1  car nos  pays  prennent  do  plus  en  plus  conscience  do  la 
neceosite de  combler  1 'ece.rt  entre les  pa~  .. -s  riches et les payo  pc..uvres, 
do  s'attaquer anx  problemes  mondiaux  en  ameJ.iorant  le  fonctionnement 
des  organisations  interna·tionales et  en  elaborant  de meilleurcs metl'lodes 
de  decision.  Les  fSOUVc:rnemonts  ne  peuvent  pas  non  plus negliger le 
mouv0mcnt  clcs  jeunoc,  qui  sont  de  mains  en  moins  d 1accorcl avec  la methode - 3 
tradi'tionnelle qui consiste  0,  orienter lc developpement  6conomique  . 
exclusivcment vers  1 1aocuruulation  de  richesses au profi·t  cl'tm petit 
nombre  et a  considt.~rer la croiosanc.e  economique  co!1l1'1e  l 'object if munero 
un de  la politique economiquo  nationalG.  On  entend de  plt.'.s  en  plus de 
protestr.:tions  dans  nos  proprcs  pays  contre la lenteur des  progres  r·eali---
ses dans  la voie  d 1tm  partaGe  plus equitable  de  la richesse  de  notre 
moncle.  Ces  :forces  pousseront  certaincment  nos  gouvernements  e.  faire 
davan'tage  on  faveur  du rnonde  Gn  voi0  de  devel,'Jppement;  et  a.  le f'aire 
plus vi'to. 
C'es't  pourquoi la CK~CED III offre tme  bonne  occasion de  faire le 
point  et de  mettrc  chacun  devant  sos responsabilites.  Un  signe  enooura.:. 
geant  rnontrant  que  la pression do  1 1opinion publique  commence  a agir 
dans  la bonne  direction est le  d.oo1.::.ment  du  Parlement  L'u.ropeen,  notamment 
sa resolution concernant  la Cl\"UCED  III.  La.  Commission  europeenne est 
pleinement  d'~ccord avec  les lignes directrices contenues  dans  ce rapport, 
et  jo voudrais vous  prier, Honsieur le President,  de  bien vouloir faire 
circuler ce  document  parmi  les participants a cetto conference. 
Permettcz-moi mg,intenant  d'abordor quelques-uns  des  pro"!::llemes  qui  se 
posont. 
1.  La  si  tu.c•tion  monetaire 
... ----·-
Il est dec.ouragec-mt  de  constater qu'au moment  merne  on  nous  envoyons 
dans 1'  espaoe  intersideral des  images  d 1 Adam  et d 'Eve,  nous  avons  (~te 
incapablcs d'eviter la crise monE§taire  qui  a  ebranle  les relations entre 
tous les pays  commerga.nts  du moncle. 
En  effet, il faut  que  notre organisation soit fort  d(;ficientc  pour  que 
nous  ne  puissions  pas  encore diriger cfficacement  lc developpement  de  nos 
economies.  Un  pe-Gi t  no,nbro  de  pays,  et qui  plus est de  pays  riciws,  sont 
incapabl0s  de  resoud.re  uno  situation dont  los  consequences affectent  lcs 
quatrG  cinquienes  de  la population mondiale  !  Hous  devons  en  tirer la 
le9on  et e.melioror le mecanisme  monet::1..irc.  Ce  qui  est necessairc,  c 'est 
une  responsabili  te  oormnune  dans  des af:faires qui  nous  concernant  tous. 
Il est absolument  faux:  qu' il s 1 at;issc d' une  affc:iro  concernant  excl  usi-· 
vcment  les riches et los  oreanoierr.:.  Uno  responsabilite  commune  impliquo 
en  tout  etat de  cause  que  les politiquos nationale£1  scient diric;ees  de 
fagon a attoinclre  los objeotifs communs.  Cela si[,"'llifio  qu' i1 faut  ae;ir 
conformement  aux decisions  prises en  COII1111lU1. - 4-
J'e  crois,  t  .  .  l  +t  .  .  .  .~.  1/..  . '  't~ •  e  ~  JG  BUlS  10tn:'mu.:  quo  ce •.  o  op1r11on  a.11.1  c.,eJO.  e  c  c;:pri-
rnee  par  dt:~  nombreusos  delegations,  que  1 'enceinte la pluB  normale  pou.r  ~tu­
dior la.  refo't'me  du  systemo mowHaire est celle  du li'omls  mon<~·tairc  :i.ntcrna-
t ional.  Il s 'agira de  trou  v0r  r£ms  oe  caclre  des  procedures  qui  permettent 
d'associer le plus  efficacement  possible les paye.  on  voie  C'e  developpernont 
a la reforme  du  s;;,rst ome  monetaire  ~ 
Qtwlles  sont  los pri:rt'Jipales  conclusions a tirer de la arise de  lt)7l 
et quelles  en  sont  les  consequences  pour  lHs  pays  en  voie  ue  cl.ewlloppemunt  ? 
la crise rnonetairc  risque d'aocentucr la tendanco actuelle a une  staenation 
d0s  flu:~ reelo  d 1aido 9 
la crise a  egalernent  augmente  la pr0ssion  sur les prix des  mati<~res pre-
mieres, 
la plupart  des  pays  en voie  de  developpement  ont  subi  une  perte  C::.e  pouvoir 
cl' achat  c-:.o  lours  reserves  de  clevises. 
C1ost une  obligatioa morale  pour les pays  orec..nciers  cl'essayer  de 
cornponser les  consequenC'es  malheureuses  de  cette crise$ 
l.h1  des  rnoyens  d' att'3incl.re  cot  object if a  deja fait 1 'objet de  discus-
sions  intensives  :  !'utilisation de  droits de  tirage speciaux pour lc finan-
coment  d.u  <leveloppemcnt  economiqueo  La  Commission  europeenne  estirne  que  les 
droi  ts  C~e  tirage:s  Speciau;: devraient  jouer un role  (le  plus  en  ph.1.S  important 
dans  le systemo  rnonetaire  international,  mais qu'il faut  eviter la creation 
de  liquidites supplernentaires  excessives  qui  iraient a l'encontre cl'une  po-
li  ti~ruc rnonetaire  saineo  Ma  Coramission  estirne  C[l.te,  lors  de  la prochai:ne attribu-
tion  de  droi ts de  -t;iragc,  on pourrai  t  on  vi  sager une attribution speciale aux 
pays  en  voie  de  cleveloppernent  pour  compenser la perte de  pouvoir d'achat  de 
lour£:  reservos  C:Luo  a la dOrlliere  arise monetaireo  Nous  estimons  egalement  que 
pal' la suite il convic~1clre,i  t  d' etudier les rnoyeno  d 1 asAurer une  rneillE.mro 
repartition des  liquidites intornationalos  on  we de  soutenir les efforts de 
croissance des  pays  en  voie  de  d.evoloppoment,  notarruaent  en  recmisant  les ef-
fots  do  l'instabilite des prix sur los marches  des matieres premieres. 
I •  • 
En  ce qui  ccnoerne  1€1  fruueux  •ilien
11 ~  ncus  som'l\es  de.n.s  \ma 
situation ou  jusqu'a present  les droits de  tirage  speciaux nont  crees 
dans  \.Ul  ~yatema dent  les  pays  riches tirent directement profit  .. 
J'estime que  dans  1 1appltcation du systeme  on  devrait tenir compte  tout 
speoialement des  inter~ts des  pays  pau~es, 
Evidemment,  l'utilisqtion de  ces.DoTsSn  ne  devrait  pas  g~ner 
le bon  fonotionnement  du  nouveau  systeme mo:t:.P.tairee 
Ne  crayons  pas  toutefois que  les droits de tirage speciau:x: 
puissant @tre  une  panaceee  ~ls ne  peuvent  oerta1.nement  pas  remplacer 
l'aide finanoiere et l'assistance technique ni  l'amel~oration des 
eohanges  internationau:x et ils ne  peuvent  pc:ts  remplaoer non  plus  les 
mesures  necessaires pour realiser une  adaptation des  schemas  d.c 
production des  pays  riches  en vue  d'assurer une  division de  travail 
:r[;Lisonnable.et  plus  effioace et gara.ntir ainsi  a.ux  pays  en  V'Jie  dr:J 
developpement  de  plus  la:cges  possibili  tes d r exportation  • 
...  ; ... 6
I 
2) Aide financiere  . 
~--..  ....... _  .. ,.,_.__. __ 
Il faut nous  demander si les objectifs fixes dans  la strat6gie 
relative ala seconde d0ocl"'.nie  de d6veloppement  pour l'aide officielle 
au devel oppement  ( 0, 7 %  du  PNB  d' ici a,  1975)  ne  representant  pas 
un fardeau trop lourd.  pour les pa§fs  industrialises. 
Je  :remercie Monsieur McNamara  de la declaration claire qu'il a 
faite sur oe  point,  et  je  solli1aite  m'associer a  son analyseo  Sa  dSclara-
'  t:i.on  a  montre avec  suffisamment de  clarte qu'a la fin de  la seconde 
decennia de developpement 1  m~me en admettant  que  l'objectif de  croissance 
fixe dans  la strategie soit realise,  le  foss<3  entre les riches et les 
pa1..rvres  sera encore  plus ·large  qu  1 aujourd.' hv.i ~  Nos  objectifs d' aide 
ne  dovro~t-ils pas  ~tre alors reconsideres? L'objectif de 0,7% est-il 
reellement  suffisant  ?  En  effet,  pour porter l'aide officielle au 
developpement  de o,  35  %,  comma  actuellement,  ~ 0,7  %,  il suffirait de 
roserver aux pays  en voie de  d.eveloppement  1,5 %des nouvelles  richesses 
qui  seront  a~m.unulees par los pays  industrialises durant cette decennia. 
Dans  ces  conditions,  il serait honteux de ne  pas  atteind.re ces objectifs. 
Les  Gouv8rnements  qui  eprouvont des difficultes a convaincre  leurs 
P~rlcments et l'opinion publique de  la necessite d'accro1tre l'aide 
seraient bien avlses de montrer au.x  hesitants  les statistiques  elaborees 
par le secx·etariat de  la CNUCED  et la Banque  mondiale. A ce  propos, 
je tiens  a  ajouter que  je suis pleinement d'accord avec  ce  que  le 
Pr~3ident Allende  a  expose dans  son message a notre conference  ~  les 
conditions de  l'~ide sont  devenues  de plus  un problema. 
En  fait,  la politique d'aide au developpem8nt  pourrait  susci"ter 
un  paradoxa  :  l'aide peut  en d6finitive @tre  prejuciciable aux  pays  en 
voi.e  do  developpement  qui  en sont  bsneficiaires lorsqu'elle est accordee 
a des  conditions deraisonna,blement  dures  ou lorsqu'elle ne vise  qu'~ 
compenser la deterioration des  termes de  l'echange.  Ces  paradoxes 
pourraient engcndrer une  charge financiere excessive  qui  affecterait a 
la fois  la croissance et le d6veloppement.  La  situation est deja 
intolerable quand  les dettes  publiques des  pays  en voie de  developpement 
atte:i.gnent  60  milliards de dollars et  s 'accroissent deux fois  plus  vi  te 
que  les reoettes d'exportation.  Cette situation,  aggravee  par un 
. 
\I alissement vers des  conditions d'assistanoo finanoiero,  devrait nous  faire 
souhai  ter uno  resolution de  la CNUCED  concernant  le  volume  minime,l  d'  aide 
neoessaire et les lirnites des  conditions d'aido acceptables pour tous  les 
int6resses~ 
En  ce  qui  conoerne  les marchandiGes,  les  pays  en vote de d6velop-
pement  demand.ent  un trai-temont  preferential dans  la liberation des  eoha'i-<ges 
et reclament  des  part·s  garanties du maroh8  des  pays  industrialises pour 
les produits de la zone  ternpereeo 
Sans  auoun  doute,  les pays  en voie de  developpernent  ont  besoin 
de  beneficier de meilleurusconditions  sur le rnarche  mondial  et des  reajus-
ternents  economiques  sont necessaires dans  les  pays  industrialises 
importateurs. 
Il s'agit la d'une  t~che difficile et qui  requiert uncertain 
couraee  politique. Il faut  non  seulernent  vaincrc  l'ind.iff6renc~ generale 
qui prevaut  encore dans  de  larges secteurs de notre societe,  y  compris 
parmi  les dirigeants politiques,  mais il faut  egalement  combattre les 
tendances,  toujours  presentes,  au protectionniSI:le qui  semble  ~tre un  . 
mal  contagieux mena9ant  aussi bien les  pays  industrialises  que. les  pays 
en voie de  developpernento 
Il n'y a  de  remede  que  dans  la J.iberution des  echanges. Notre 
premiere tache doit  ~tre de  creer les conditions necessaires a une  libe-
ralisation des  relations  commerciales~ L'un des  exemples  les plus  frappants 
est  peut·-~tre celui de  1' agriculture. M(Jrne  notre Communaute,  en depit de  son 
optique  liberale,  est encore attachee a la protection de  ses agriculteurs 
qui  res  tent  au bas  Cl.c  1' echello des  revcmus o Cependa.nt,  nous  nous  effor9ons 
de  surmonter cette  faibJ.esse  en appliquant  graduellement  un  programme 
visant a adaptor les structures agricoles de maniere a pouvoir accord.er 
une  protection moindreo 
C'est  pourquoi  nous  avons  adopte une  politique de restructuration de 
!'agriculture totalisant une  aide  publique de 5 milliards de dollars durant 
les quatre  prochaines  anneese Il devrait  en resulter un  accroissernent des 
I 
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possi  bili  tes d' importation  d.e  produi  ts pour leaquels  l.:;s  pays  en  voie 
.de  developpemen·t  sont le plus  competitifs  (par exemple  :  sucre,  oer.1alest 
graisses,  huiles). 
Il est hors  de  doute  qu' aussi bien l:::s  pays  industricolises  (;ue  les 
pays  en voie  de  developpemen't  dcvraient s'efforcer de  rea1iser  d-::  meilleures 
conditions sur le marche  mondial  de  maniere  quo  ccJ.ui-ci  soit protege  contre 
les fluctuations  inprevisibles et parfois ir:r-ationnelleso  C'est  la  l~ai:::on 
pour laquelle  .La  Commission  des  Comr:mnautes  europeennes  est  di£:pos6e  a 
favoriser  des negooiations  en  vue  de  conolure des  accords  internationaux 
pour certains produi  ts  cles  ou  c;roupes  de  produi  ts cles,  cP etablir r.es 
marches  plus stables et d' obtonir des  prix equi  ta:;les pour les  prcducteu:rs. 
Nous  sommes  desireux  d' cngngGr  dos  n6gociations  en  ol,ecrvant 
une  attitude positive a l'ugard des  l)esoins  de3  pays  en  voie  de  developpc-
men-t  et  d'  abcmdonner  une  plus  grande part  de  nos  marches  a.  leurs exporta-
tions. 
En  ce  qui  conoerne les produi  ts manufactures,  le syste;ne  clcs 
"preferences  generalisees" est  une  premiere  et  importante  etape.,  Toutefois, 
pour atteindre 1' objectif d' un  taux de  croissance  rnmueJ.le  de  15  %  dans 
les  exportations  de  produits manufactures,  il faudra prendre  d'autres 
mesu.res.  Celles-ci pourraient  comporter une  certaine modification  du 
systeme ta:rifaire,  en  favorisant  la transforr.1ation  de  produi ts de  b2ose 
en articles manufactures  dans  les pays  en voie  de  developpement  ou  des 
produits  de  base  sont  disponibles. 
Les  faits  et  les chiffres disponibles  montrent  l 1extraordinaire 
ampleur  de  la tache qui nous  attend si nous  vouJ.ons  realiser los objoctifs 
de  la sec011de  decennie  du  developpement. 
Le  taux  de  croissance rumuelle  de  15  jo  des  exportations  de  pro-
duits  manufactures  en  provenance  des  pays  en voie  de  deveJ.oppement  signifie 
la multiplication par 4  du chiffre a.ctuel  de  7 milliards  de· dollars  d 1 ici 
a 1980,  c' est-a-dire pour atteindre 28 milliards  de  dollars  ..  Cette  aug-· 
t;-Jentation  ne  represente que  7  j£  des  importations tot  ales  de  produi  ts 
m<mufacturrSs  et  1  1~ seulement  du produi  t  national  brut  des  pays  industria-
lises., Quicnnque  a  dc~8  rcsponsabilites poli  tiquos  doi  t  parvonir a la 
conol  usio11  nue  co  plan est  x•ealisablo  c~t  doit  dono  etro  rc~f~lis6~  Gel  a 
e~dc_~c  non  S"lull:ment  d8s  previsions  et  une  prograrnmation  oo'nsoiencicuses, 
·it1ais  aunsi  du  courac;e  ct  de  la resolution sur lo plan politiqueo 
Enfin,  H.  lo Pr6sident,  je dois  expriner ma  crainto que  le pro-
b:Le:ne  t.uqut~l  nous  dcvrons  f::t:lre  face  dans  los annees  a venir no  soit  aggravc 
p2.r  certo.inn  ft\otcurs  sooiaux  dont  nous  ne  saurians  Stu'estimer 1 1 importm1cce 
Je  songe  avant  tout a la fo:crt1idable  .t:.?C.PJ.o_sj._<?.J:l  _  _£8f212[2'.~fl:J?}:.:i:S'.U-..9.  cruc 
110US  abSC->rV011S  (pr0s  de  ln  i:JOi tie de  la population  du  gJ.obe  est  a:~e8  de 
mains  de  15  ans).  Quoi  qu1il en soit, les ressonrces  existantes sont  li::Ji-
tees et  doivent  stre utilioees avec menagecent.,  Coci  ne  concerne  pas  seL.~le­
ment  les  pa~·s  en  voie  de  dcveloppoment,  :·nais  au.ssi  J.es  p::t~rs  de~.-elo;Jpes, 
puiscruo  ccs  d0rnic•rs  61:uiso..'1t  les ressources naturclles  en  conso:::rJ2.nt  ;·e.l' 
tt:te  25  fois  plus  d'cner,sio  <:Jt  de  matH~res prmaier(;:s  que  les  pa;)s  plus 
pauvros., 
~~n  second lieu,  la nGrturbation  C.B  notre  ec:uiJ.ibre  ecoJ.o'?"if'UG 
J~- ··--···  ..  - ·~-.~·· ~  ..  --,-~,.  •.•..•  ·• ----~---_:.-;  .•  __  "·~·- --··---··  -~  .-.~J.>  •.•  ~-- -· 
e~':i(;e  plus  cl'attcntic:1 et  d'investissor:1ents  po1r;:'  assuror 1.me  i·neillenre 
auaJ.i tc  de  la vL')o  Des  e.  presc:nt,  la production a.;r:;.cole  s 1 essouffle 
dcrri2re la c:.'cisr:::u1co  d,:;:noc,raphicrne,  ct  son  accroisse:.1<mt  est li:d  te 
pa.r  1 1 impossibili  te  de  disposer u volonte  cle  superf'ic:Le  D.fricolE:  et  d' oau 
dOUCOo 
En  troisieme lieu,  il  ~r  a  le pro1:.F:me  qui  COYJ.siste  a C')Lcilir.>r 
les lir·i  t.=-tions  imposees  par la  re}'_e_t_(._c~~~--E~E:..s_s£_-y.,?g9_f.l_J1£1.U.£_c;;).,l_q_~  . .c.t  ...  c'  .. e.r..t:.:. 
v~~es  avec  J.a neocssi  te de  cr8er des  emplois  et  cles  oondi tions  de  vic 
deoontcs  pour len  dosh(rit0s.  Cc  dilemmc  pnut-L!.  etr•3  rcsolu par  l.C,.'1P 
pcUtiqu0 nouvelle et plus  (qui  ta1.)le  de  distrihuticn  d..::s  l'evcnus,  au  'bien 
reou1o::..~ons-nous  d.evcnt  lc>"  ta.cLe  et  nous  ro~;;i~~·nerOT:S-llOUS  a  lc::isser  ,jOU""l' 
la loi selon laqueDe s2uls  los mioux  ada._t)tc§s  survi?ent  ? 
l'  cspri  t  qu:- nour::  vi  voy~s,  ocJ.IW  ceJ.a  P.  cl6 ja  ~t6 di  t  7  "clans  u:,,  :Jon de  ex:i.gti 
ot  :'ini",  et  c::·,·.e  nons  110  p-:>uv·.;ns  pas  soute1::.ir  indefiniment  les  tc:.uY do  croissv.neE1  actuels  t  cp.t' il s'  agislilc  de  la  croiss,-~noc··  cl•:>  ln.  IJO~'u:.rt.io: 1 
ou de l'  activi  tc  econordque.  Cette x·eflvxion  fl'oicloment  lucidE.  doit  r·.ous 
inciter e.  roconsid.erer les outils tradi  tiomwJ.s  dent  nous  nous  so~nr.1or~  servis 
de.ns  le  p~:tss0,  et  h  envisager des  inotrumenis  nouv::Ja,ux  qui  nous  P'-'rmc;ttunt 
de  reorga.nirJm~ notre sooiete;  cE-;tta  reo:C't;anisation  d<:.!VI'n  D1 eff,;ctuc:r  2·, 
touB  les niveat1X  :  ~.1..  la fois  a 1 1 ech0Ue  du mvnde 7 dos  rezions  ot  doG 
nations.,  Avant  tout,  il Elpparal't  essentiel  d.G  re:nodeler no8  processus 
do  dfcision afin de  nous attaquer a co  qui  pout  otl"e:  con8ic'ih'e  com:ne 
U11G  cmcstion  de  vie  ou  de  ;,wrt  pour nos  peuplr:~s. 
Lo  tJmps  pr~.:;sse,  ct r1ous  dcvorH'  fcdre  face  ?.t  tous  :1.:-=G  )ro'oL ..  ::: 
a la fois,.  Dur:1.nt  cett€.  confE-rence,  nous  aurons  tous  des  moinor,ts  d.' a.ngoiss,-. 
devant  J.es  rcsponsahili  tes  ccrasantt~S aui  pes  en·~  sur nous,. 
Ho-:.lS  ne  devons  pas  nous  d6rober  H.  C(:~  defi.  La  CNUDEC  III doi·l; 
iilOU-Grer  cJ.:?.il'(Ji:l(mt  au monde  CG  que  C.oi t  et:..'e  r;otr-'i:;  poJ.i tiqne  future~ 
Aprer3  1 1  exu;·.1en  le plus at.tentif et  1 1  anaJ.:~sc la 1?1 us  ninutiii:.use  de  nos 
possi  biJ.i  tes,  nous  devons  en  fin  de  co:.ipte  m<:J.Lifcste::.  ...  .c;:.rcc  unr.:  e;r ,:md-~ 
determination politiqu8  ce  quo  :3ignif:te la  coi:~mwa'J.JJ  :::ondiaJ.e1  ot  .'!C';'\;::.'c~:' 
que la notj_on  c~e  solict.arite n'esJ.;  pJ.us  un  vcd:c;.  mot" 
1 
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Declaration  de  M.  Sicco  Mansholt,  Pr&sident  de la Commission  des  Communaut~ 
- europ~ennes,  ~ la session  pl~ni~re de  la CNUCED,  le  17  avril  1972 
D~s cet  automne  la future  Communaut~ des  Dix  devra  prendre  une 
d~cisiort en  ce  qui  concerne  non  seulement  son  propre  d~veloppement,  mcis 
aussi  ses relations  avec  le Tiers  Monde.  ,Je  suis certain que  do  veri  tab'Les 
progr~s seront  r~alis&s lors  de  la conference  au  sommet  prevue  pour  octcbre, 
car  nos pays  prennent  de  plus  en  plus  conscience  de  la  n6cessit~ de  combler 
1  ecart  entre  les  pays  riches  et les  pays  pauvres,  cia  s' at  taquor  aux  jJrobl.emes 
mondiaux  en  am6liorant la  fonctionnement  de  l'organisation  internation~lc ct 
en  6laborant  de  meilleures  m~thodes de  d&cision. 
Les  gouvernements  ne  peuvent  pas  non  plus  n~gliger le mouvecent  des 
jeunes  qui  sont  de  mains  en  mains  d'accord  avec  la m~thode  traditionno~ls qui 
consiste  ~ orienter le  d&veloppement  ~conomique exclusivement  vers  l'acc~~u­
lation  de  richesses  au  profit d'un petit  nombre  et a considerer la croissonce 
economique  comme  l'  objectif 11°  1  de  la polit:i,que  economique  nationo.lc,  I\;:;,, 
protestations  de  plus  en  plus  nombreuses  sa  font  entendre  dans  noo  payc 
centre la lenteur  des  progres  r~alis6s dans  le part  age  plus  6qui  te.ble  des 
richesses  de  notre  monde.  Ces  forces  inciteront  certainement  nos  ~au7ernements 
~  agir,  ~  faire plus  pour  les  pays  en  voie  de  d~veloppement et a le  faire 
plus  vi  t e. 
C'est  pourquoi  la CNUCED  offre une  bonne  occasion  de  faire lo point 
et  de  ~ettre chacun  devant  ses  responsabilit&s. 
Permettez-moi  maintenant  d'aborder  quelques-una  des  problemas  qui 
se  posent  : 
1.  la situation  mon~taire 
·---h~_.  ............... .... -.. ---... -... -----·  ~ 
Je  crois,  et  je suis  heureux  que  cette opinion ait  dej~ ete 
exprim6e  par  de  nombreuses  delegations,  que  l'enceinte la plus  normale 
pour  etudier  la reforme  du  systeme  mon&taire  est  cello  du  Fonds  Monetaire 
International.  Il s·agira de  trouver  dans  ce  cadre  des  procedures  qui 
permettent  d  associer le plus  efficacement  possible les  pays  en  voie  de 
developpement  ~ la  r~forme du  syst~me  mon~taire. 
Quelles  sent  les principnles  conclusions  A tirer de  la crise  de 
1971  et  quelles  en  sont  les  cons&quences  pour  les pays  on  voie  de 
developpement  ? 
..  ·.I  .... .. 
I 
• 
f/MI  2 - ...... 
la.crise rnonetqire  risque  d 11locentuor la ctendt:mceaotuelle a une  stf,{~na.tion des 
r·eels  eli aide,  .  ..  . 
la orise  a  egalement  a.ue;ffion-te  la pressbn sur leB prix des  rnatifn''Js  p·~·em:ibrer:, 
la. plupart des  p:'tys  en voie  de  cdvel0ppomont  ont  subi  uno  perto  de  pouvoir d 
1 aohat 
de  ].ours reserves  ue  devises. 
C'est  une  obligation morale  pour les pays  creanci.ers d'eosaycr de  compen-
sor les consequences malheu.reuses  de  cette orise. 
Un  des moyens  d' atteindre  cet  object if a  d.eja  faH  l 'olJjet  d~ discunr;i.cns 
intensives  :  1 futilisation de  droi  ts de  ·tirage  speciau.x  pour le  finan00r:·~nt du  d<§v"··· 
loppement  eoonomique.  La.  Commission  europeen,1e  ectimG  qne  les droitB  dG  ti:rag·3  spe-
oia'J.x  dovrE'.ient  jouer un  rOle  de  plus en  plua  impo:ctant  dans  le  systome  f!!one  t~i:re 
international,  mais qu'il faut  eviter la c:ceation de  liquidites  suppl8me:Ytairc?d  exoes-
si\-.:Hl  qui  iraient a l'  encontre  d 'une  pol:i.tique  monetaire  saine.  Ivia  Commim:ion  8!3time 
que  J.ors  do  J.a  prochaine  att:ribution de  dro1ts  de  hrage  on  pourrait  envir.&..ger  une  at.,;; 
tri-bution  speci.:::~e  atlX  pays  en  voic~  de  developpement  pou:~;  oo~;).penser la pe:r-te  de  pou~ 
voir d'  a.chat  de  leurs reserves due  a la dernj 8:te  ct·iso  mo:-lr)ta;irae  Nous  estirr:or,s  ega~ 
lement  que  par la suite il conviendrai  t  d 1 etudbr les moycns  d 'assu::·er unc·  r.JeilL•u:::e 
repartition des  liquidi  tes internationales en  vue  de  soutenir les efforts de  cr·oissen-
ce  C.es  pD.ys  en voie  da  devoloppement,  notammont  en  redui.s.:>.!lt  les effet3 de  1 1 inst=.bi-
lite des prix SUI'  les marches  des  ma·~ieres premi8res. 
En  ce  qui  concerne  lo  fa.meu:x  "lien",  nous  semmes  da.ns  une  situation o,\ 
jusqu'a present  les droits de  tirage  sp-3ciaux  sont  cre6s dans un  systemn  dont  lG3  pays 
riches tirent  direotemen~ profit.  J'estime que  dans !'application du  systeme  o~ devrait 
tenir compte  tout  specin.le:nant  des  interets d0s  pays  pauv:..~es~ 
Evidem.rnont,  l'utilisation de  ces ".T,.S.  ne  devrait  pas gener le bon  fonction-
nemrmt  du  nouveau  systeme  monetaire. 
l~e  crayons  pas toutefois que  les droits de  tirage  speciau.x: puiesent etre une 
panacee.  Ils ne  peuvent  certaiuement  pas  remplaccr l'  aide  fi.nanciere  et 1'  assis't.s.ncG 
tachnique  ni l'  arr:elioration des  eohang3s  internaticnauY. et ils na  pcuvent  pas  re:::pla~cr 
non  plus los mesnros  necessaires pour realisor une  a~aptation do;;;  schemas  de  procluctiott 
des  pays  riches en vue  d
1 ass~rer uno  division de  travail raisonnable  et plus ef'ficace 
et garantir ainsi  aux pays en voio  de  cleveloppemont  de  plus  la:;.'ges  pcssibili  tes 
d'exportation. 
2)  Aide  financi~re  - .  ··---.-.-. 
Il faut  nous  demander si les objectifs fixes dans  la strategie relative a 
la secondo  deconnio  de  developpcment  pour l'aide officielle au developpement  (0,7% 
du  PNB  d I ici a 1975)  ne  representant  pas un fardeau  trop  loulil pour les pa._vs  inL·.ustria-
lises. 
:ZVI8me  en admettant  que  cet objcctif de  croissance  coit realise,  le  foese 
entre  les riches et les pauvres  sora encore  plus large qu 1auj0urd'h'1i.  Nos  objectifs 
d 1 aidG  ne  devront-·ils pas o·tre  alors reconsideres  ?  L' objGctif de  o, 7 %  est-il do.L-
lement  suffise.nt  ?  En  offct,  pour portGr  1 1 aide  offic:Lelle  o.u  d8veloppoment  de  0,35  cja 1 
comrne  aotuelloment,  a o, 7 % il suffirai  t  de  resorver au:x  pays  en voie  do  devolopp<;>mcnt 
1,  5 %  d3s  nouvelles  richcsses qui  seront  accumulees par los pays  indu.stri<?.lises  cl.t~ra.nt 
cette deconnie.  Dans  ces conditions,  il serait honteux de  no  pas atteindro  ces objec-
tifs. 3 
ii:: c  ..  ·  ·•  •  I!Jri  fait, 11).  pqlit~qu(; d';lido  au developpement  pour::-ait  ;::mscitor un paradoxr.:  ~-
~-~ - -1 ! ai.da 'pg;i-jj .on def£i1i1i'i  V{}-~S-t:i:'e  p.r~  jud.toie.nle:: all.X  •. po.ya .  on vo L3. do  dayp],:Opp<3moiif, qu:i_  r~,n 
lmn1;  l1ono;fio:i.airos  lorsqu'ollo est accordoo a dos  c(Jnditions  dernisonri~tblcmon{d1lr·~:3 
~;-:~~\)~o:]~~~~-o~U-~-9_1-_~o-~:_-no--_--v-_ise_ qu'  A-_  oq~capo_n~~Jr -la  (3.4~_-t-~:riqr~t-i_on  des  ·Gvl;:no a  _de- __ 1  '-t3_~l.1Ul'l_go e  ~  --COG 
liLri~doicos p6urraiei1t  ongohdrof-1.u1e  chnrgo  fil'ianoier(j  c.xcosoivo  qui ·affootor<.dl;-a.la 
:foiB_la or9itJfJSJ-nf}()  o·~  le  developponKln·c.  La  (d tuntion ost deja.  in-Golerablo  qur.md _les 
rlt!l'!;·tes  pu'blic~ues des  pa;;,rgon  voio  do  devoloppemont  e,tteig:n<:m~  iiO  millir,:rds de  d.oiiaro 
ct  iJ 1  accroiAi'l\]nt  deux fois r)lua  vite  qUH  lee rocc·ttas d'OXJ.)Ol''bation.  Go lito  situtJ.tion:-
~g[,''!:.'E!VC$  p:t.r un  glis~1onr;;;nt  vorB  d•;JS  conditions plus duros  rl 1 r_t.,~dstoncc  finnnciero, 
d0v::·::\H  nc11fl  fairo  souhai  to:t'  uno  resoiution do  lc\  CNUCli:D  concornn.at  lo  volumo  minimD.l 
dtaid.o  neccssaire ot  los limitoe do8  conditions d 1aiclo  c;,ucoptablos  pour tous los 
intereaw3s. 
3) 
illa  oe  qui  oonoorno  los march.:.lndiscs,  lao pays on voio  de  dov(:lloppomont 
d911andent  1.ui.  traHcmont preferentiel· dans la liberation des  echangos ot  reclmacn'l:i 
nun  p9.rt3  gc,ranties du marche  dos  pc>.ys  in0ustrialis8s pour los produits do  la zono 
tor~t;~ere0.  Sans  aucun  doutG t  los pays  on voio  de  devoloppemont  ont bosoin do  bcne-
i.":i.oj.er  de  mo:i.lleuros  conditi('llS  sur le marche  mondial et des  rea,iustorr;onts  economi-
quos  sont  necessairos clans  los pays  industrialises  impo~'ta.tours. 
Il  s 1agit la d'uno  ttiche  difficile et qui  requiert  un  certain courage 
politique.  I1  fo.ut  non  senlemont  vaincre l'  indiffei'0r.ce  g~neralo qui prevaut  en-
c<'re  dans  de  lcrges  sectours de  notre  societe,  y  cornpris  pe.rmi  les dirigeants po-
l:i tic;:ues,  rnais  il faut  egalomont  combuttre  los tcndances,  toujours presentes,  au 
.P~.'(Yt·:;cti')nnismo  qui  semble  otre un mttl  contagieux mcna9ant  aussi bien los pays  in-· 
t:ustrialis0s que  los pays  en voio  de  clevoloppcmont. 
Il n 'y a  d8  remede  que  dcms  la liberation des  echnnges.  Notre premiere 
Htohe  doi. t  fHre  de  creer los conditions neCE'SSEd.rcs  a uno  liberalisatiQn des rola-
tiom~ commercialos.  L'un des  e::mrnples  les plus frappants est peut-etre  colui de 
l•aS>;:·icl:lture.  M&me  notre  Communau'l:ie,  en depit  de  son  optique  liberale, est encore 
e.ttacll0(:;:  a la protootion de  ses agriculteurs qui  r0stent  au be,:;;  de  l'echelle dos 
rovonus.  Cepenflant~  nous  nous  efforgons do  surmonter cetto faiblosso  en appliquant 
g:radu.elloment  un  p:cogre,mme  visant a e.deptor los structures agricoles de  maniere a 
po1woir accorder une  protection moindre  o 
C'est pourquoi  nOli.S  avons  adopte  uno  politique  de  restrueturation do 
1'  agricul  turo  to'l:ialisant  uno  aide  pul::>liquo  de  5 millie.rds de  dollars durant  les 
4  procl:::l.ines  ::mneeso  Il clovrai  t  en resul-tor  u..'l  acm;oisc=:omen·t  dos por-lsibili  tes 
d' impo:.:'to.tion  de  produits pour  loso:uols  los pc.ws  en voie  de  developpoment  sont 
l\1  plns competi tifs (par ozomple  ~  sucre,  cereales,  graisses,  huilos). 
Il est hors  cle  doute  qu'aussi bien les pays  industrialises quo  les 
pays en  VOiO  de  develcppOffiOnt  devraient  S  I offorcer  UO  I'ec.-.liser  do  rneilJ.eureS  COn-
di"l;i:::ms  sur le marche  mondial  de  maniere  que  oelui-ci soit  protege  contre  des 
fl  ucttl'J:tions  imprevisibles et parfois irration<1elles.  C,' est la :raison pour la-
Cfl131le  la Commission  des  Communautes  europecnnes  es'l:i  disposee a favoriser des ne-
gcciations en vue  de  conclure  des accords  intornationaux pour certains produits 
cles ou group0.s  de  produits cles, d'etablir des marches plus stables et d'obtenir - 4 --
dos prix equHn.blos  pour los producteurs.  Nous  sor~os desiroux d 1cngagor dos  ne-
gocif':Lions  on  obsorvcnt  uno  attitude  por..~i tivo a l  1 egard des bosoins dos  payo  Gi1 
voio  uo  d~'ivoloppornont ot  Q.  abo.ndonnor  uno  plus  grande  pm·t  do  nos  marchefl a lours 
oxporto:t ions. 
4)  Produits  mnnufactur~s  -.--......  .... .-, __  ...__..---_........._ __ _ 
ll!n  co  qui  concorne  les prod;.lits  manufactures,  le  systemo  dos  "pr6:'8ron-
oos  gc~nernliseos" est uno  promiere ot  importantc  etapo.  'routefois 1  IY)'lr  o.tt1.-.i.l1clre 
1
1 obje0'tif d 'un taux do  croissance  mmu·::Jllo  do  15  1~  de.ns  los exporta.tions do  pro-
~lu.its  rnc:mnfaotur.es;  il fnudro, prondre  d' autros m0suros.  Collos-ci  }.l)u.r.roaion·lj  ccn:--
portor uno  oertn.ino modification du  syst  emo  tn.rifair0 en  favorismrt  la transJ'v:'ma-
tion do  produ:i.ta  do  baso  on articles manufactures  dans  los pays on voio  do  de\rclop--
pemont  ou  des produits de  baso  sont  disponiblos. 
Les  faits ot los chiffros disponiblos montrent  1 1 oxtraordinairo  r:ur.pleur 
do  la.  tache  qui  nous attend si nous voulons realisor les objoctifs do  la 8econde 
decennie  du developpoment. 
Lo  '!;aux  de  croissance  annuolle  do  15 %  dos exportations do  prod.uits  I:Ja-
nufactur3s on  provons.nco  dos pays on voie  de  devoloppemont  signifie la multi~l:'.ca­
tion par 4  d.u  chiffro actual  do  7 milliards de  dollars d'ici a 1980,  c 1 es~"-a""~.ire 
pour attoinclre  28  milliards de  doJ.larso  Cotto  augmentation  ne  ropreso:c.te  que;  7  ~~ 
dos  importations totalos do  produits manufactures et  l  5~  settlement  du produi  t  na-
tional brut des pays  industrialises. 
Quiconquo  a  des  rosponsabilites politiquos doit parvenir  8,  la conclu.-
sion que  co  plan est realisable et doit  done  otro  renliseo  Cela oxige  n0n  soule-
ment  dos previsions et  uno  progranunation  oonscioncieusos
7  mais aussi du  courage 
ot  de  la r·esolut.ion  sur lo  plan poli  tique. 